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　現在，食道扁平上皮癌の発癌説として dysplasia - 
carcinoma sequence が提唱されており，これは病理学











































Age mean age 65.8 64 65.8 67.9 0.6　
median age 67 67 67 71
Gender male 47 18 47 25 0.006
female  9 3  9 17
Lesion single 36 7 36
multiple 20 14 20
Stage 1  4 1  4
2 16 7 16
3 23 6 23
4 13 7 13
Differentation well  9 5  9
mod 30 10 30
poor 17 6 17
Smoke smoker 43 19 43
non-smoker 13 2 13
Alchohol drink 45 20 45



































Number of patients with methylation 














MGMT 10(23.8) 42(75.0) 17(81.0) 45(80.4）
SFRP1  9(21.4) 25(44.6) 13(61.9) 36(64,3）
p16INK4a  0( 0) 18(32.1)  8(38.1) 22(39.3）
DCC  0( 0)  3( 5.4)  8(38.1) 26(46.4）
MINT1  0( 0)  1( 1.8)  3(14.3) 14(25.0）
MINT2  4( 9.5)  2( 3.6)  1( 4.8) 8(14.3)
MINT31  1( 2.4)  4( 7.1)  7(33.3) 18(32.1）
CACNA1G  0( 0)  6(10.7)  5(23.8) 13(23.2）
DAPK  2( 4.8)  3( 5.4)  5(23.8) 15(26.8）
p14ARF  0( 0)  2( 3.6)  2( 9.5) 7(12.5)
SFRP2  2( 4.8)  5( 8.9)  3(14.3) 11(19.6）
APC1A  4( 9.5) 10(17.9)  4(19.0) 15(26.7）
COX2  0( 0)  0( 0)  0( 0) 0( 0)　














表３　同一症例内における異形成病変部と ESCC 部の ｐ53 突然変異部位とメチル化頻度
Pt｡
No｡
gender age differentiation stage







1 M 51 mod Ⅳ 6 6 C580T G422A
2 M 67 poor Ⅲ 4 4 C449T C535T
3 M 53 poor Ⅲ 7 7 G437A/A659G G818T
4 M 62 poor Ⅳ 4 6 deletion A659G
5 M 70 mod Ⅳ 2 4 w T400G
6 M 76 poor Ⅲ 3 4 w C637T
7 M 54 well Ⅲ 3 6 w A659G
8 F 73 well Ⅱ 2 5 w G824A
9 M 70 well Ⅲ 4 5 w G743A
10 F 69 well Ⅱ 4 3 A659G w
11 M 74 mod Ⅱ 3 3 A671G w
12 M 61 mod Ⅱ 4 4 A659G w
13 M 70 mod Ⅱ 5 5 A659G w
14 M 69 poor Ⅰ 3 2 T755C w
15 F 54 mod Ⅲ 2 2 T421C/A659G w
16 M 68 well Ⅱ 3 2 A659G w
17 M 46 mod Ⅳ 6 5 A659G A659G
18 M 63 mod Ⅳ 2 3 w w
19 M 60 mod Ⅱ 4 3 w w
20 M 66 mod Ⅳ 2 5 w w
































































































































悪性度が高まると思われる．これが dysplasia - 
carcinoma sequence での分子学的一側面と思われる．
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